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We interviewed 4 midwives for the purpose of determining the nursing competency during acute
obstetric emergencies. As a result of these interviews, we identified five major categories: “to maintain
the function of perinatal care facilities,” “to gain perspective on the acute obstetric emergencies,” “to
create a team that can perform and be evaluated,” “to employ suitable care methods based on the
situation,” and “to make the best of the situation.” We defined the competency of nurses during acute
obstetric emergencies: “Nurses prepare a system based on the function of perinatal care at our institution
from peacetime for our medical care team, establish standards that are based on a consensus, and
prepare for emergency situations. Nurses capture the ever-changing situation, members autonomously
provide their judgement and create a harmonious team, constantly perform nursing practice and
evaluate them, and do our best to provide appropriate medical care.”
Key word：nursing competency，acute obstetric emergencies，nursing
【報告】
1) 高知県立大学看護学部看護学科 助教
Department of Nursing Faculty of Nursing，University of Kochi，Assistant Professor
2) 高知県立大学看護学部看護学科 准教授

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る 妊 産 婦 へ の 対 応 は チ ー ム 医 療 で、
INTENSIVIST、8（2）、255-257、2016.4
３）P.ベナー、C.タナーら著、早野ZITO真佐子：
看護実践における専門性―達人になるための
思考と行動、第５章 達人の実践、187‐233、
医学書院、2015
４）杉田久子：クリティカルケア実践における看
護師のexpertiseの概念分析、日本クリティカ
ルケア看護学会誌、8（3）、15‐25、2012
５）永井真寿美、嶋岡暢希：産科救急場面におけ
る助産師の看護実践能力向上のためのシミュ
レーションに関する文献的考察、高知県立大
学紀要 看護学部編、66、43-52、2017
６）東京慈恵会医科大学附属病院看護部・医療安
全管理部：ヒューマンエラー防止のための
SBER/TeamSTEPPS チームで共有！医療安
全のコミュニケーションツール、日本看護協
会出版会、2014.
７）石渡勇，池田智明ら：日本の妊産婦を救うた
めに2015、東京医学社、2015
８）日本助産実践能力推進協議会：助産実践能力
習熟段階（クリニカルラダー）にもとづいた
助産実践能力育成のための教育プログラム、
医学書院、2015
９）鈴木真：特集 産科ICU産科急変対応トレーニ
ング 母児に最善の医療を提供するために、
INTENSIVIST、8（2）、312-318、2016.4
61看護者が産科救急場面で発揮する看護実践能力（永井・嶋岡）

